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Effects of Sudden Stratospheric Warming (SSW) on the Thermosphere have been paid great attentions for last half 
decades in terms of the atmospheric vertical coupling process. We report results of a case study of the January 2012 
SSW event based on observations made at Tromsø (69.6°N, 19.2°E). At Tromsø, we have been conducting 
comprehensive observations using EISCAT radars, MF radar, meteor radar (owned by NIPR), FPI, aurora imagers, 
photometer, and sodium LIDAR. From 0739 UT on January 13, 2012 to 2300 UT on January 23, 2012, the 
EISCAT UHF radar was operated with a scanning mode (so-called ip2 mode) and succeeded in obtaining good 
quality data (ionospheric parameters above 90 km, and neutral wind velocity between 90-120 km) over the time 
interval. In particular, electric fields, neutral wind velocities, and ion temperatures are useful in this case study. We 
succeeded in obtaining neutral temperature data for nine nights (January 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) by 
sodium LIDAR. MF and meter radars conducted wind observations in the mesosphere.  We will show results of a 








電子温度、イオン温度、イオン速度、中性風速度、電場：	 > 90 km）、ナトリウムライダー（大気温度、
ナトリウム密度：80-110 km）、MFレーダー（風速：70-91 km）、流星レーダー（風速：80-95 km）のデー
タを解析した。EISCAT UHFレーダーは、2012年 1月 13日 0739UTから 1月 23日 2300UTまで、スキ
ャンニングモード(ip2 mode)にて運用され、データギャップがほとんどない良質なデータが取得されてい
る（図１）。光学観測に関しては、この期間比較的晴天が続き、1月 13日, 14日, 17日, 18日, 19日, 20日, 
21日, 22日, 23日の 9晩ナトリウムライダーによる大気温度観測に成功した。MFレーダーおよび流星レ
ーダーも通常稼働しており、中間圏の風速データが取得されている。これらのデータを用いて、SSW の














	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図１	 EISCATレーダーに取得された電離圏電子密度変動 
